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するものがある（Andersen and Fetner 2008; Baunach 2011）．しかし，日本では同性愛に対す
る意識の実証研究は欧米と比較して研究蓄積が浅く，少数の先行研究も主に個人の社会的
属性との関連に注目したものがほとんどで（石原 2012; 釜野 2017; 裵 2018），メディアに
ついてはあまり関心が払われてこなかった．一方，1970 年代以降のマス・コミュニケーシ























側でも重要視されるかどうかの検証に焦点が当てられてきた（McCombs and Shaw 1972）．
これは，伝統型議題設定（第１レベルの議題設定）と呼ばれ，注意が向けられる対象（客体）








し，属性型議題設定は「それをどのように考えるか（how to think about it）」についての分析
枠組を提供するものと捉えられる． 
このような属性型議題設定の考え方は，その着想自体は 1970年代に既にあったという指
摘もあるが（McCombs and Ghanem 2001），実証研究の蓄積は 1990年代後半からみられる．
たとえば，McCombs et al.（1997）は 1995年のスペインの地方選挙を事例として，メディア
が強調する候補者イメージは，有権者が強調する候補者イメージと相関することを示した．
その後の研究で，1996年の総選挙を例にしても同様の結果が得られている（McCombs et al. 
2000）．さらに，Kim et al.（2002）は，米国・ニューヨーク州イサカ市の地方紙の内容分析



















の登場人物の表象を研究対象としたものが中心となっている（例として，Raley and Lucas 







































































                                                   

























































1980年代の記事数は 593（集合 Xの要素数），「エイズ」という語が用いられる記事数は 752
（集合 Y の要素数）であった．また，1980年代で，かつ，「エイズ」という語が用いられる




























































































1980 1990 2000 2010
エイズ .259 エイズ .132 映画 .064 ＬＧＢＴ .128
患者 .096 映画 .066 世界 .039 性的少数者 .082
感染 .082 同性愛者 .054 米大統領選 .027 同性婚 .053
厚生省 .068 世界 .042 監督 .026 多様 .037
連載 .051 女性 .035 寄稿 .025 理解 .036
男性 .046 薬害エイズ .033 連載 .025 差別 .030
新た .045 連載 .028 シネマ .023 支援 .027
検査 .039 厚生省 .028 社会 .021 社会 .025
女性 .038 会議 .028 ゲイ .020 五輪 .025



















































































Allport, Gordon W., 1954, The Nature of Prejudice, Reading, MA: Addison-Wesley.（原谷達夫・野
村昭訳，1961，『偏見の心理』培風館．） 
Andersen, Robert, and Tina Fetner, 2008, “Cohort Differences in Tolerance of Homosexuality: 





裵智恵，2018，「同性愛に対する意識を規定する要因」小林大祐編『2015 年 SSM 調査報告
書 9 意識Ⅱ』，85-102． 
Baunach, Dawn M., 2011, “Decomposing Trends in Attitudes Toward Gay Marriage, 1988-2006,” 
Social Science Quarterly, 92(2): 346-63. 
Bonds-Raacke, Jennifer M., Elizabeth T. Cady, Rebecca Schlegal, Richard J. Harris, and Lindsey 
Firebaugh, 2007, “Remembering Gay/Lesbian Media Characters: Can Ellen and Will Improve 
Attitudes Toward Homosexuals?,” Journal of Homosexuality, 53(3): 19-34. 
フェルドマン，オフェル，2003，「政策過程におけるマスコミ――『現実』と現実の形成」
足立幸男・森脇俊雅編『公共政策学』ミネルヴァ書房，209-24． 
Herek, Gregory M., 2002, “Gaps in Public Opinion about Lesbians and Gay Men,” Public Opinion 





















Kerns, John G and Mark A. Fine, 1994, “The Relation Between Gender and Negative Attitude Toward 
Gay Men and Lesbians: Do Gender Role Attitudes Mediate This Relation?,” Sex Roles, 31(5): 
297-307. 
Kim, Sei-Hill, Dietram A. Scheufele, and James Shanahan, 2002, “Think About It This Way: Attribute 
Agenda-Setting Function of the Press and the Public's Evaluation of a Local Issue,” Journalism 
and Mass Communication Quarterly, 79(1): 7-25. 
Kinsella, James, 1989, Covering the Plague: AIDS and the American Media, New Brunswick and 




Kite, Mary E. and Bernard E. Whitley Jr., 1996, “Sex Differences in Attitudes Toward Homosexual 
Persons, Behaviors, and Civil Rights: A Meta-Analysis,” Personality and Social Psychology 
Bulletin, 22(4): 336-53. 
小林利行，2019，「日本人の宗教意識や行動はどう変わったか――ISSP 国際比較調査『宗教』・
日本の結果から」『放送研究と調査』69(4): 52-72． 
McCombs, Maxwell E. and Donald L. Shaw, 1972, “The Agenda-Setting Function of Mass Media,” 
Public Opinion Quarterly, 36(2): 176-87. 
――――, Esteban Lopez-Escobar, and Juan Pablo Llamas, 2000, “Setting the Agenda of Attributes 
in the 1996 Spanish General Election,” Journal of Communication, 50(2): 77-92. 
――――, Juan Pablo Llamas, Esteban Lopez-Escobar, and Federico Rey, 1997, “Candidate Images 
in Spanish Elections: Second-Level Agenda-Setting Effects,” Journalism and Mass 
Communication Quarterly, 74(4): 703-17. 
―――― and Salma I. Ghanem, 2001, “The Convergence of Agenda Setting and Framing,” Stephen 
D. Reese, Oscar H. Gandy, Jr., and August E. Grant eds., Framing Public Life: Perspectives on 
Media and Our Understanding of the Social World, New York: Routledge, 67-81. 
永瀬圭・太郎丸博，2014，「性役割意識のコーホート分析――若者は保守化しているか？」
『ソシオロジ』58(3): 19-33． 
Newman, Bernie S., 1989, “The Relative Importance of Gender Role Attitudes to Male and Female 
Attitudes Toward Lesbians,” Sex Roles, 21(7): 451-65. 
大井玄，1997，「エイズと差別――その文化差」栗原彬編『講座 差別の社会学 第 3巻 現代
世界の差別構造』弘文堂，273-79． 
Raley, Amber B. and Jennifer L. Lucas, 2006, “Stereotype or Success?: Prime-Time Television's 
Portrayals of Gay Male, Lesbian, and Bisexual Characters,” Journal of Homosexuality, 51(2): 
19-38. 
Sherif, Muzafer, 1967, Group Conflict and Co-operation: Their Social Psychology, London: 














―Age-Period-Cohort Analysisの適用」『日本版 General Social Surveys研究論文集』12: 69-
同性愛をめぐる下位争点の変遷，1980-2019（中） 
27 
 
80． 
山口智美・荻上チキ，2012，「『ジェンダーフリー』をめぐる対立」山口智美・斉藤正美・荻
上チキ『社会運動の戸惑い――フェミニズムの「失われた時代」と草の根保守運動』勁
草書房，1-47． 
横山万葉，2019，「ジェンダーフリー・バッシング――ミニコミ誌の分析から」『ソシオロジ
カル・ペーパーズ』28: 35-50． 
和田実，1996，「青年の同性愛に対する態度――性および性役割同一性による差異」『社会心
理学研究』12(1): 9-19． 
  
ソシオロジカル・ペーパーズ第 29号 
28 
 
 
